























































































































































































































































































































































































































































































































IFRSベース 前年比 日本基準 前年比 IFRSベース 前年比 日本基準 前年比 IFRSベース 前年比 日本基準 前年比
中 外 製 薬 423,652 8.3 391,200 4.7 78,738 3.1 76,400 22.4 74,280 34.8 55,100 ▲1.4
武 田 薬 品 1,691,685 8.6 1,557,267 3.2 139,274 13.7 122,505 ▲53.8 341,560 6.3 321,323 14.0
アステラス
製 薬 1,139,909 16.1 981,899 1.29 116,806 ▲3.9 121,593 ▲7.5 191,460 20.3 159,094 ▲16.2
小 野 薬 品 142,806 ▲2.0 145,779 7.8 29,935 ▲21.1 37,904 7.7    44,768 0.9 44,383 3.2
第 一 三 共 1,118,241 12.4 994,659 ▲0.3 111,552 13.0 98,743 1.8 191,212 3.7 184,393 0.7
エ ー ザ イ 548,465 ▲8.5 599,490 4.5 28,338 ▲57.3 66,398 ▲5.8 131,907 9.6 120,377 ▲3.8
参 天 製 薬 161,831 10.6 146,260 22.8 35,374 18.4 29,878 21.1 17,477 ▲12.6 19,990 19.6
田 辺 三 菱
製 薬 423,977 ▲0.4 431,701 4.0 94,083 15.0 36,929 41.4 64,783 0.3 64,613 ▲7.2
大 塚 H D 1,195,547 ▲16.2 1,445,227 ▲8.1 101,145 ▲32.1 151,837 ▲10.1 168,818 ▲16.7 201,010 26.2
協 和 発 酵
キ リ ン  353,380 1.6 343,019 ▲5.8 29,116 ▲8.0 31,638 ▲27.7  49,155 ▲7.1  53,792 4.4
大日本住友 
製 薬 466,838 14.3 411,638   2.1 88,173 67.1 52,759 42.9 86,928  6.8  81,373 ▲1.5
日 医 工 164,717 8.2 163,372 13.8 10,301 20.4  8,554 ▲33.7 4,467 ▲38.5  7,263 49.0






（出所） 本表の13年度～ 17年度の数値は、各企業の有価証券報告書を基に、日経Value Search、国際医薬品情報編 (2016)(2017)(2018)を補足して算出した。
表2　適用基準との相関係数―対応サンプルのｔ検定―
適用基準 N 相関係数 t値 P値
売 上 高
IFRS ベ ー ス 13
0.9764 0.2798 0.3922
日 本 基 準 13
IFRS前 年 比 13
-0.4922 1.2622 0.1269
日本基準前年比 13
営 業 利 益
IFRS ベ ー ス 13
0.8087 0.2956 0.3863
日 本 基 準 13




IFRS ベ ー ス 13
0.9875 1.0491 0.1574
日 本 基 準 13
IFRS 前 年 比 13
-0.4922 0.4154 0.3529
日本基準前年比 13
（注1） t 検定の結果、売上高IFRS ベースVS.日本基準:自由度12、t 値0.2798、P値0.3922、有意でない。 
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The Impact of Voluntary IFRS Adoption on 13 
Japanese Pharmaceutical Companies:  
An Analysis by Financial Comparison
Yuta Hoshino
Abstract
This study examines the impact of the voluntary adoption of International Financial 
Reporting Standards (IFRS) on pharmaceutical companies that are active in adopting IFRS. 
Japanese companies have decided to voluntarily adopt IFRS to prepare for advancing 
globalization, conduct global financial reporting, improve the comparability of financial 
information with other companies, easily explain information to foreign investors, increase 
financing options, and improve business management. The increase in pharmaceutical 
companies’ voluntary IFRS adoption has been influenced by the expansion of overseas 
developments as well as mergers and acquisitions (M&A). This paper empirically analyzes a 
sample of main financial data to determine how IFRS adoption affects the performance of 13 
Japanese pharmaceutical companies.
Keywords: IFRS, Voluntary Adoption, R&D, M&A, Indicator Analysis
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